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   The background to The Blithedale Romance is formed by the speculation and 
financial crisis, the exploited laborers,　and the abolitionist movement from the 1830s to 
1850s. Nathaniel Hawthorne, who was said to be indifferent to slavery, had no direct 
connection with the anti-slavery movement. However, Hawthorne was interested in 
people's enslavement and deployed "slavery as a metaphor for psychological bondage" in 
The Blithedale Romance. Priscilla, one of the heroines, who has been exploited 
economically and sexually as a  slave of capitalism, depends on people around her even 
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in Blithedale, an ideal community, and she is a psychological slave. On the other hand, 
people around her adhere to something and are slaves of it. Even Coverdale, the 
narrator, who initially seemed not to be involved in the troubles of those around him, 
confesses to having been attached to Priscilla, meaning he is the same as others.  At the 
end, Priscilla is emancipated, while the others are not, by which Hawthorne makes The 
Blithedale Romance the story of emancipation of a slave. That Priscilla cannot be 
emancipated without external factors, the other's changes, suggests Hawthorne thought 
it was difficult to abolish slavery without social upheaval.
はじめに
　『ブライズデイル・ロマンス』（The Blithedale Romance,1852）は、ナサニエル・ホーソー
ン（Nathaniel Hawthorne）が 1841 年に参加した、自給自足の理想共同体であるブルックファー
ムの体験をもとにして書かれた作品である。当時のアメリカでは、アンドリュー・ジャクソン
（Andrew Jackson）が 1832 年にアメリカ合衆国銀行の特許状の更新に拒否権を行使した結果、


























　最初に 19 世紀の奴隷制廃止運動をホーソーンとの関連において考察する。1830 年代にはさま
ざまな奴隷制反対の動きがホーソーンの本拠地であるニューイングランドの知識人の間で始まっ
た。たとえば、マサチューセッツ州ではすでに 1783 年に奴隷制度の非合法が宣言されていたが、
1832 年にウィリアム・ロイド・ギャリソン（William Lloyd Garrison）がニューイングランド
奴隷制度廃止協会を設立した。また、ホーソーンと同時代の女性作家、リディア・マライア・チャ
イルド（Lydia Maria Francis Child）も、1833 年にいち早く『アフリカ人と呼ばれる人々の








ルフ・ワルド・エマーソン（Ralph Waldo Emerson）も、1850 年の「逃亡奴隷法」に賛成を
表明した政治家、ダニエル・ウエブスター（Daniel Webster）や「逃亡奴隷法」に対して、強
く反対を表明しないマサチューセッツ州の市民に、怒りをあわらにした（Gura 242）。2 また、
ハリエット・エリザベス・ビーチャー・ストウ（Harriet Elizabeth Beecher Stowe）が 1850





イ ア の 姉、 メ ア リ ー・ ピ ー ボ デ ィ・ マ ン（Mary Peabody Mann） の 夫 の ホ レ ス・ マ ン








ために 1833 年から 1835 年に滞在したキューバから、家族に宛てて書いた手紙をまとめたもので
ある。それにはキューバの奴隷制の実態や近況報告が書かれている。また、アンナ・ブリックハ




めに『ピアース伝』（The Life of Franklin Pierce, 1852）を書いたことと無関係ではない。それ




バプール滞在中（1853 年 -1857 年）に、エリザベスが子供たち、特にユーナ（Una）に奴隷制に
関する手紙を書くことを止めるようホーソーンは強く抗議した（Ronda,264）。ホーソーンとソ
フィイアは、無邪気な子供の目に残酷な光景を見せたくないと思っていたようである。さらに、
エリザベスがホーソーンに奴隷制反対のパンフレットを送ると、ホーソーンは 1857 年 8 月 3 日
付の手紙でエリザベスは「物事を斜めにみている」と次のように抗議している。
I return this manuscript pamphlet on the Abolition question; for I do not choose to 
bother Sophia with it,and yet should think it a pity to burn so much of your 
thought and feeling. You had better publish it.I speak trustingly, though not 
knowingly, of its merits; for to tell you the truth, I have read only the first line 
or two, not expecting much benefit even were I to get the whole by heart. No doubt 
it seems the truest of truth to you; but I assure you that, like every other Abolitionist, 
you look at matters with an awful squint, which distorts everything within your 
line of vision; and it is queer, though natural, that you think everybody squints 


































  It was our purpose － a generous one, certainly, and absurd, no doubt, in full 
proportion with its generosity － to give up whatever we had heretofore attained, for 
the sake of showing mankind the examples of a life governed by other than the 









な い 男 の た め に 社 会 全 体 の 機 構 を 変 え な い 限 り 」（"unless it should change its entire 












のローエルは 1820 年代に計画的な繊維工場地帯となり、1850 年代までにアメリカ最大の工場地
帯となった。アマル・アミレ（Amal Amireh）は、犠牲者としての労働者のイメージの一つが
奴隷であること、作家たちが工場組織と南部の奴隷制との類似を描いていること、さらに工場労
働者 ( 男性 ) とお針子が類似していることを指摘している（42-43）。すなわち、お針子のイメージ
は奴隷のイメージとつながるのである。一般的なお針子のイメージをホーソーンは「人生の行列」
（"The Procession of Life"） において次のように描いている。
　
　 But what is this crowd of pale-cheeked,slender girls,who disturb the era with 
the multiplicity of their short,dry coughs? They are seamstresses,who have piled 
the daily and nightly needled in the service of master-tailors and close-fisted 









































で あ っ た 」（"the poor girl was enthralled in an intolerable bondage,from which she must 





















　 "She is the most admirable handiwork of God,in her true place and character. 
Her place is at man's side. Her office, that of the Sympathizer; the unreserved, 
unquestioning Believer; the Recognition, withheld in every other manner, but given, 
in pity, through woman's heart, lest man should utterly lose faith in himself; the 
Echo of God's own voice, pronouncing － It is well done!'....Man is a wretch 
without woman; but woman is a monster － and, thank Heaven, an almost impossible 
and hitherto imaginary monster － without man,as her knowledge principle! ....The 
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　 Some man of powerful character to command a person,　morally subjected to him,　
to perform some act.　The commanding person to suddenly die; and,　for all the rest 





































　 As they approached me,　I observed in Hollingsworth's face a depressed and 
melancholy look,that seemed habitual; the powerfully built man showed a self-
distrustful weakness, and a childlike, or childish, tendency to press close, and closer 
still, to the side of the slender woman whose arm was within his.In Priscilla's 
manner, there was a protective and watchful quality, as if she felt herself the 
guardian of her companion, but, likewise, a deep, submissive, unquestioning 
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１． ソファイアから姉のエリザベスへの 1838 年 5 月の手紙によると、ソファイアとともにキューバに滞在
して奴隷制を実体験したホーソーンの義姉、メアリーは、ホーソーンが奴隷制を作品において扱うよう
提案したが、ホーソーンはその考えを取り上げなかった（Woodson 25-26）。








５． マーシャルによれば、ホーソーンの妻のソファイアは 15 歳の時、ハーバード大学出の若い牧師の才能
に嫉妬を覚え、牧師になることを望んだ時期があった（213）。
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